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   The  diverticulum of the bladder was discovered through the cystoscopic examina-
tion in two patients respectively, both of which had large diverticula. 
   The first case was the fifty-six years old man with the chief complaint of 
pain on urination accompanied by the urethral obstruction due to benign prostatic 
hyperplasia. The diverticulectomy was done, and the capacity of this diverticulum 
was 600 ml., which was the largest vesical diverticulum reported in this country except 
of the case of 2,800 ml. reported by Imakita. The white spots were recognized  in 
the mucosa of diverticulum, and the histological examination revealed leukoplakia. 
Leukoplakia in the vesical diverticulum is  quite. rare and only four such cases have 
been reported up to date, and this case is the fifth one. 
   The second case was fifty-five years old man with the chief complaint of urinary 
retention accompanied by the urinary obstruction due to sclerotic change of  vesical 
sphincter muscles. The capacity of this diverticulum was 150 ml.. After the diverti-
culectomy, he had developed the symptome like as interstitial cystitis which rapidly 
disappeared after the administration of  "Predonin" 
   The following factors on  diverticulum of the bladder have been discussed in this 
paper . etiology of this disease, age and sex of the patient, size of the diverticulum, 









近 が著明 に硬化 して,膀 胱括 約筋硬化症 と思わ
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既往歴:約30才代 より度々膀胱炎を繰 り返 した以外
≡著患を知らない.
現病歴:30才代 より膀胱炎に度々罹患 し,その都度
サル ファ剤等の服用に依って治癒 していた.50才 の










































手術所見:ラ ボナρル錠4錠,オ ピア ト1。Occを基
礎麻酔として,ヌ ペルカイy1.8cc腰麻のもとに下腹




























排尿後,す ぐ再び排尿をす ると云 う2段排尿であった
が,特 に気にかけていなかつたそ うである.





































手術所見:ラ ボナPル錠4錠,tピ ア ト1.Occを
基礎麻酔としてヌペルカイソ1.8cc腰麻のもとに下
腹部正中切開によつて膀胱に達 した.先 づ膀胱 を開
き,膀胱内より憩室内に第1例 と同様ガ'ゼを充損 し





近を見ると,細 く緊つて居 り,触 れると甚だ硬いの



























全く劇的に 患者の苦痛は消失 してしまった.尚 念の
為,両 三目プレドニソ療法を経続 し,以後暫く経過を
観察 したが,再 発の徴 もなく患者はすっか り元気とな





































































胱膣痩,尿 痩,外 尿道 ロポ リープ,膀胱頸部乳






































とな り,更に結石 との関係 も老えられている.
従来の報告では,憩室壁の組織学的検索はあ














nantと称 して良 く,従 つて長年の間に癌化の
公算がある.し か し,他 部位のそれに比 して
は,悪性度が梢々低いように思われるが,膀胱






症2例 にっいて考へて見 ると,第1例 は先天的
に膀胱憩室があって,そ れが軽度の前立腺肥大
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第2例醤膀胱撮影 術後
第2例 軸性撮影
